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Abstract  Using pressure-pulsed chemical vapor infiltration (PCVI) method, TiN was partially infiltrated at 
850 ˚C from gas system of TiCl4(1%)-N2(20%)-H2 into the highly porous carbon preforms prepared by the 
carbonization of commercial cotton-cloth, cotton-wool, filter paper, and wood at 1000 ˚C in Ar for 4 h. After 
10000 pulses of PCVI, electro-conductive porous bodies were obtained, which had the porosity of 80 % and 
more, the resistivity of 0.1 mΩ cm, and the average pore sizes of 10 - 40 µm. The geometric surface area per 
unite volume showed the highest value with the sample obtained from carbonized wood preform.  
                                                             
 
１．はじめに 























る 1)。CVI法のうちパルス CVI法は、反応系の真空引 
き、原料ガスの瞬間充填、微細孔内での析出のための保
持を 1パルスとした圧力パルスを用いる手法である 2, 3)。
著者らは本手法を利用し、綿布や脱脂綿などの木質繊維
の炭素化物に SiCを部分充填するプロセスにより、平均






















した石英製反応管内に 0.1MPa程度まで瞬間的（0.1秒）†  愛知工業大学 工学部 応用化学科（豊田市） 
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に導入し、ここで所定時間保持（保持時間）の後、再度、









表 1 基質の形状、および空隙率 
基質原料 厚み（mm） 空隙率（％） 
綿布 0.12 85－87 
脱脂綿 1.0 95－98 





















 各炭化物基質に 10 000パルス処理し、TiNを部分充填
させた試料の構造を図 3に示す。綿布、及び脱脂綿炭化
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図２ 各炭素化物基質から作製した TiN多孔質体の SEM写真 
基質：(a)綿布、(b)および(e)：脱脂綿、(c), (d)および(f)：木材 
表２ 各炭素化物基質から作製した TiN多孔質体、および実用集電体の諸特性 
 空隙率（％） 抵抗率（Ωm） 平均孔径（µm） 幾何学的表面積（m2/m3） 
TiN基多孔質体     
 綿布炭素化物/TiN 70－77 2×10－6 12 12×104 
 脱脂綿炭素化物/TiN 93－95 90×10－6 37  3×104 
 ろ紙炭素化物/TiN 84－88 9×10－6 18  8×104 
 木材炭素化物/TiN 80－86 7×10－6 15 18×104 
金属箔集電体 （75） ＜10－6  （1×104） 
発泡ニッケル集電体 92－96 ＜10－6 200 µm程度 （3×104） 
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